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はジャンプ-DF（デジタル垂直跳び測定器・T. K. K. 5414・竹井機器工業）を使用し，ブザーの合図
で跳躍し，跳躍時間の関係式に基づいて高さが測定される2回の試技を行い，良い方をcm単位で記
表1　学校合宿スケジュール
月日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日
曜日 水 木 金 土
時間 6：00/16：00 6：00/16：00 6：00/16：00 6：00/off
午前
W-UP（ブラ体） W-UP（ラダー） W-UP（ブラ体） W-UP（ラダー）
ストレッチ ストレッチ ストレッチ ストレッチ
1周走＊5＊2 1周走＊5＊2 1周走＊5＊2 1周走＊5＊2












月日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日
曜日 日 月 火 水








W-UP（ブラ体） W-UP（ラダー） W-UP（ブラ体） W-UP（ラダー）













































ジャンプ（cm） 午前 午後 有意差
FR 43.7±4.7 46.1±4.1 ＊




ステップ（回） 50.3±5.2 54.0±5.1 ＊＊
＊＊：p＜0.01
表5　ステップに関するポジション・時間帯別の測定結果





リアクション（sec） 0.331±0.055 0.283±0.063 ＊＊
＊＊：p＜0.01
表7　リアクションに関するポジション・時間帯別の測定結果



















































月 1月 2月 3月 4月
週 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
予定 試験期間 基礎スキル /体力トレーニング
東海セブンス
練習試合
期分け 移行期 第1準備期 第1試合期 /維持期
月 5月 6月 7月 8月 9月




期分け 第1試合期 /維持期 移行期 第2準備期
月 9月 10月 11月 12月
週 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
予定 公式試合




 ［1］ Glenn Corcoran，Stephen Bird．（2012）ラグビーユニオンにおけるプレシーズンの筋力トレーニング：一




 ［3］ James Marshall．（2006）ユースラグビー選手におけるインシーズンのピリオダイゼーション．ストレング
ス&コンディショニングジャーナルジャパン．13 ― 3: 4 ― 13 
 ［4］ 河瀬泰治，三野耕．（2011）ラグビーにおける勝敗とパワーとの関係について．ラグビーフォーラム．4: 1 ― 7 
 ［5］ 増本達哉．（2012）大学ラグビー選手におけるS & Cトレーニング．ストレングス&コンディショニングジャー
ナルジャパン．19 ― 9: 10 ― 16 
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東海学園大学研究紀要（自然科学研究編）．17: 135 ― 144 
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フォーラム．5: 43 ― 55 







A Consideration of SAQ Ability of 
College Rugby Players and Their Training
Kazunari Hayasaka
 Abstract 
 In order to acquire the basic findings about the SAQ ability for rugby players, the measurement 
items concerned with ‘speed’, ‘agility’ and ‘quickness’ were measured at the training period for the 
second preparation in a college rugby team.  The measurements about those abilities were executed 
by measuring three items, the height of vertical jump, the frequency of step and the time of reaction 
to signal.  For analyzing those items for the SAQ abilities the measured values were tested with 
ANOVA in the view of two factors, which were the player’s position (FR or BT) and the time of 
measurement (AM or PM).  As the results, the significant difference between FR and BT about 
three items was shown.  And the significant difference between AM and PM of height of jump for 
FR was shown.  These results suggested that the ‘singularity’ of position FR must be taken into 
consideration when the training program for college rugby players was made. 
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